Textos y contextos (II) TEXTOS Y CONTEXTOS (II). ** ExEGESIS Y HERMENEUTICA DE OBRAS TARDOANTIGUAS Y MEDIEVAi.ES .Agradecirnientos "Presentaci6n: Enfoques contemporaneos de temas medievales" Gerardo Rodriguez "El gnosticismo alejandrino y la tradici6n hermetica" Francisco Garcia Bazan (CONICE1) ''Tenebres cathares, lumiere sefirotique. Albigeois et Kabbalistes en Languedoc (XIIe-XIIIe siecles)" Silviu Lupascu (Universidad del Bajo Danubio, Rumania) * "La alegoria del Carro del Almã Plat6n yen la Ka'fha Upani~ad" Paolo Magnone (Universidad Cat6lica de Milan, Italia) "El maestro en el uinbral. Atemporalidad impersonal en la tradicion hindu" Olivia Cattedra * "La conformaci6n de la tradici6n martirial (siglos IV y V)" Rodrigo Emmanuel Juan ''The 'Alleluia Victory': Constantius, Germanus and Iñular History" Nick Higham (U. de Manchester, Inglaterra) "Religion, politica y conversion en la Historia Ecde.riastica gentis Anglorum de Beda" Alberto Asia "La historia politica de la Alta Edad Media y los historiadores carolingios de la novena centuria: los nuevos rumbos historiogcificos" Gerardo Rodriguez "La renovaci6n imperial carolingia: algunas aproximaciones" Micaela Iturralde 7 9 17 57 87 127 153 175 197 213 229 "Imagenes de mujer en el roman de Chretien de Troyes" Marla Estrella ''Algunos ejemplos de clientelismo espiritual (Oviedo, Siglos XI al XV)" Cecilia Bahr "Una costumbre alimentaria: el consumo de came a traves de las fuentes literarias bajomedievales" Mariana Zapatero "Devenir imperceptible. Ontologia y Subjetividades nomades en el sufismo medieval" Santiago Diaz "Hacia una lectura visual del misterioo iconofiinico. La Virgen de Vladimir (siglo XII) y La Virgen de/ Goz.o (Sofronov, siglo XX)" Aldo de Castro Paz "Tinieblas cataras, luces sefiroticas: albigenses y cabalistas en Lanquedoc (siglos XII-XIII)" Silviu Lupascu (Universidad del Baja Danubio, Ilumania) Traduccion Alberto Asia. Supervision Fernando Scelzo "La 'Victoria del Aleluya': Constancio, German y la historia insular" Nick Higham (U. de Manchester, lnglaterra) Traduccion Alberto Asia. Supervision Fernando Scelzo 261 293 311 331 361 383 405 LA ALEGORlA DEL CARRO DEL ALMA EN PLATON YEN LA KATHA UPANI~AD Paolo MAGNONE Departamento de Lingiiistica Universidad Cat6lica de :Milan Italia INTRODUC06N En una de las Ultimas conferencias antes de su muerte en junio de 1922, Hermann Diels, despues de evidenciar c6mo muchos pueblos de la antigiiedad habfan desarrollado conocimientos astron6micos muy avanzados ya en el quinto milenio a. C., contin6a: Pero a pesar de todas las observaciones sobre los astros que pudieron hacerse en el valle del Nilo como del :Eufrates, no se consigui6 llegar a la filosofia; no se supo reducir a forma cientffica los grandes problemas: cielo y tierra, Dios y mundo, cuerpo y alma problemas que aun hoy en dfa preocupan a la humanidad pensativa. Ni en los antiguos textos vedicos de la India, ni en la literatura babil6nica, ni tampoco en los jeroglfficos de Egipto se encuentra lo que los Griegos llamaban "filosofia". Es una conquista del espfritu griego la de resumir el variopinto mundo de los fen6menos en una unidad. Los incunables de la filosofia fueron escritos en el siglo VI AEC enjonia, en Mileto1. Esta profesi6n de fe del ilustre clasicista al inicio del siglo pasado en la inimitabilidad del dichoso "espfritu griego" no nos extraiia. Sin embargo, puede parecer mas que un poco extraiio que en la epoca actual de la aclamada globalizaci6n que en las 1• Diels, "Anaximandros von Milet", cit. en Lami, I presocratid, p. 84. Una amplia y muy instructiva reseiia de juicios parecidos se encuentra en Halbfass, India and Europe, p. 152 s. (p. e.: "No Asian people ... has lifted itself to the heights of free human contemplation from which philosophy issues; philosophy is the fruit of the Hellenic spirit" (F. Michelis) etcetera). 89 Paolo Magnone peroraciones de SUS abogados abarcarfa no solo la circulaci6n de las mercaderfas y de los capitales (a que en efecto se reduce), sino tambien de los hombres y de las ideas la mayorfa de los departamentos de filosoffa de nuestras universidades todavfa sigan reluctantes a conceder la ciudadanfa filos6fica a las creaciones del pensamiento "totalizante" extraeuropeo (que por falta de otra palabra mas apropiada bien deberfamos calificar de "filos6fico"). Es que aUn. hoy en dfa, a pesar del desarrollo en el curso del Novecientos de disciplinas como la antropologfa cultural, con su importante contribuci6n * a la valorizac:i6n de las culturas extraeuropeas, no es menos diffcil acabar con la mitologfa seductora del llamado "milagro griego", por el hecho de que constituye una de las rakes mas poderosas de la autoconstrucci6n de la supremacfa europea. Una consecuencia colateral de ello ha sido el escaso interes prestado a los estudios de comparaci6n entre la filosoffa griega e india y a la comprobaci6n de posibles influencias, que en el perfodo mas antiguo casi inevitablemente tendrfan que ser de la segunda sobre la primera. Como lo expresa sencillamente un reciente comparatista, "quien quiera que el milagro griego siga siendo un milagro debe necesariamente sostener que ocurri6 por una especie de partenogenesis, y no por fertilizaci6n exterior"2. Es verdad que tambien ha perjudicado la superficialidad (cuando no el diletantismo) con que muchas veces ha sido tratado el asunto. No es este el lugar para dar cuenta de los resultados de las pruebas comparativas producidas desde el (re)nacimiento del interes en el pensamiento indio en occidente 2• McEvilley, The Shape of Ancient Thought, p. xxx: "if the Greek miracle were to remain a miracle, its proponents must maintain that it happened by a sort of parthenogenesis, not by a fertilization from the outside". En las palabras del mismo autor de una celebre historia de la filosoffa griega, Zeller: "we do not need to search for any foreign sources: the philosophical science of the Greeks may be completely explained by recalling the spirit, the devices, and the educational status of the Hellenic tribes. If there has ever been a people which was suited to generate its sciences on its own, it was the Greek" (cit. en Halbfass, India and Europe, p. 152). 90 La Alegoria del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad a partir de la publicaci6n en 1801-2 por Anquetil Duperron del Oupnek'hat, i. e. Secretum tegendum3• Baste decir que (salvo notables excepciones4) la mayorfa de los ensayos comparativos no han ido mas alla de un inventario casual de semejanzas mas o menos aparentes entre motivos aislados y enunciaciones fuera de contexto5. Para limitarnos a lo que nos interesa ahora, son muchos los estudiosos6 que han reparado en la similitud a primera vista impresionante e incluso en la coincidencia de detalles que subsiste entre la alegorla del carro del alma que aparece en el Fedro de Plat6n y la de la Katha Upani$ad, pero no muchos los 3• Version latina de una coleccion de 50 Upañdes en persa compilada en 1656 por unos pa1J.#as de Benares sobre la base del original sanscrito por encargo del sultan de Delhi Dara Shikoh. 4• Como los escritos de Paul Deussen, el primero que a caballo de los siglos XIX-XX estudio la filosoffa india con intentos comparativos, movido por un interes no simplemente historico o a filologico, sino genuinamente especulativo. 5• Este es el caso, por ejemplo, de un par de articulos publicados en los primeros nt1meros de la revista de filosofia comparativa Philosophy East & West, cuya excesiva vaguedad no hace honor al intento programatico de los fundadores. Asf en 1952 Conger ("Did India Influence Early Greek Philosophy?") admite con toda franqueza que en su escrito, que es el resultado de unas cuantas visitas a India y Grecia, y induso a unas librerfas de Europa y America, no va a presentar mas que algunas impresiones, que el mismo duda en llamar condusiones (p. 102); pero aWi peor es que hasta esas "impresiones" sufren el prejuicio que constituye un verdadero leitmotiv del artfculo: "again and again, it was left to the Greeks to detect and emphasize the reason or the reasonableness of the universe" (p. 126). El aiio siguiente Glasenapp ("Parallels and Contrasts in Indian and Western Metaphysics") seii.ala otros paralelismos aii.adiendo el comentario que a pesar de las semejanzas y de la opinion de los antiguos, a falta de una prueba decisiva "es del todo posible que la filosofia haya surgido en Grecia independientemente de cualquier influencia de India" (p. 225). Un aii.o despues Marlow ("Hinduism and Buddhism in Greek Philosophy") vuelve sobre el mismo tema de los dichosos "paralelismos", pero confiesa que por su parte se limitara a mencionar algunos de entre ellos "con objeto de mostrar su afinidad de tipo mas bien que SU identidad de origen" (p. 35), 6• Vease mas abajo; ademas, Marlow, "Hinduism and Buddhism in Greek Philosophy", p. 43; Friedlander, Platon, vol. III, p. 468. 91 Paolo Magnone *, que han pretendido ir mas alla de la simple observaci6n para intentar un analisis del alcance efectivo y de los Hmites del paralelismo en el marco de los respectivos contextos filos6ficoliterarios. Asf por ejemplo, hace casi un siglo, despues de hacer un resumen de la alegorfa de la Katha (y su desarrollo en la Maitriiyar:ii) Keith anotaba que "el contraste con la metafora plat6nica es tan claro como la correspondencia"7 y mas adelante se despachaba diciendo que, a pesar del interesante paralelismo, "los detalles de las dos [metaforas] son perfectamente distintos, ya que Plat6n utiliza el concepto para ilustrar la lucha entre los elementos racionales e irracionales del alma, y su distinci6n entre 8vμ6~ y bu8vμ{cx queda sin equivalente en la Upañad"8. Por su parte, Belvalkar-Ranade evidentemente no comparten esta opini6n cuando exclaman con entusiasmo: ''la extraordinaria semejanza de las dos descripciones hasta en los mfnimos detalles nos asombra, y tenemos que confesar que no sabemos c6mo dar cuenta de ella"9. Segt1n eljuicio de Radhakrishnan, "a pesar de diferencias de detalle, la Katha Upañad y Plat6n concuerdan en considerar la inteligencia como el poder que gobierna el alma [ ... ] y que tiende a la integraci6n de los diferentes elementos de la naturaleza humana"lO. Mas recientemente McEvilley, a quien se le debe reconocer el merito de haber sido el primero en atreverse a plantear con lucidez y amplitud la cuesti6n de las posibles Jnfluencias redprocas entre el antiguo pensamiento griego e indio en su obra The Shape of Andent Thought, se limita a comentar que "la semejanza de las imagenes es tentadora", pero tal vez demuestre tan s6lo "la comun herencia indoeuropea de los Griegos y de los Indios"ll. 7• Keith, The Religion and Philosophy of the Veda and Upañds, p. 555. 8• Keith, op. cit., p. 613. 9• Belvalkar-Ranade, History of Indian Philosophy. The Creative Period, p. 263. 10• Radhakrishnan, The Principal Upan4'Jds, p. 623. 11• McEvilley, The Shape of Ancient Thought, p. 185. Ademas, su sugerencia que la alegori'.a del Si mismo sea un desarrollo del heroe homerico combatiente en 92 La Alegoria del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad Una menci6n a parte merece Bucca, cuyo artfculo de hace casi medio siglo "La imagen del carro en el Fedro de Plat6n y en la Katha Upani!?ad" todavfa representa una util introducci6n a nuestro tema, que aprovecharemos al presentarse la ocasi6n. En las paginas siguientes intentaremos una evaluaci6n mas detenida (aunque sea de forma necesariamente sumaria) de las dos alegorias a traves de un atento examen de la significaci6n e intento de cada una de ellas. Luego sera precise hacer una rapida reseiia de los antecedentes en ambas literaturas, a fin de comprobar si los rasgos esenciales de cada alegoria reciben una explicaci6n suficiente en el clrp.bito de las respectivas tradiciones literarias, o bien si cci:be suponer influencias ajenas. Por Ultimo relevaremos las semejanzas y diferencias entre las dos, y dejaremos al lector que juzgue la probabilidad del origen independiente de las dos alegorias o mas bien de influencia de la una sobre la otra. EL CARRO Antes de entrar en nuestro tema es oportuno detenerse un poco sobre la conformaci6n y el funcionamiento del carro del cual se trata a fin de comprender mejor el sentido exacto de su empleo en funci6n metaf6rica. En general, por este nombre entendemos "un vehfculo ligero y rapido de dos ruedas de radios, generalmente tirado por caballos y utilizado para la guerra, la caza, la carrera y las ceremonias" 12. En particular, hay que distinguirlo del carret6n o del vag6n para el transporte de mercandas o personas. Desgraciadamente no queda ninguna documentaci6n material ni figurativa del antiguo carro indio, pero los estudiosos han procurado reconstruir su descripci6n con la ayuda de los textos. En sfntesis, y dejando a un lado los carro por un lado, y del heroe de la guerra del los Bharatas por otro, es equivocada, ya que el poema epico del Mahabharata se considera generalmente posterior a las Upañ 12• Segiln la definici6n de Littauer et al., Selected Writings on Chariots, p. xvii. 93 Paolo Magnone pormenores que no nos interesan ahora13, el ratha mencionado con frecuencia en la literatura vedica tiene dos ruedas, es tirado por dos (o a veces tres o cuatro) caballos enganchados al tim6n y cuenta con un equipo de dos personas: el guerrero (rathin) y el auriga (sarathi), que controla los caballos' por medio de las riendas. En las metaforas el carro es particularmente valorado por su rapidez, que permite ganar el premio en las competiciones, conquistar los puntos cardinales y hasta llegar al mundo del cielo; pero tambien se hace resaltar, aunque el carro sea s6lido, el peligro representado por los malos caminos que podrfan ocasionar una ruptura del eje o de las ruedas; por eso hay que guardarse de cualquier rechinido, que es de malo auspicio14. En la literatura epica posterior se encuentran dos tipos diferentes de carro. El tipo al parecer mas corriente es grande y s6lido, a veces de cuatro y hasta ocho ruedas y generalmente tirado por cuatro caballos15; no obstante, tambien pervive el otro modelo mas ligero, de dos ruedas y dos caballos, mas 0 menos conforme al prototipo vedico. La mayor diferencia parece consistfa en que el guerrero vedico * estaba de pie a la izquierda del auriga, mientras que el epico se colocaba detras. Este carro ligero de dos ruedas Hopkins lo considera parecido al carro homerico16, de construcci6n semejante, que tambien tenfa un equipo de dos personas: el ~vfoxot;, o sea el 13• Una reseii.a de la literatura existente y detalles completos sobre la construcci6n del carro vedico se hallan en Sparreboom, Chariots in the Veda, p. 10s. 14• Sparreboom, Chariots .. ., p. 26 s. 15• En este caso los otros dos caballos no iban uncidos al tim6n (dhur), sino a las extremidades del eje anterior (pii.mii) y controlados cada uno por un auriga adicional a ambos lados del auriga de la pareja; cfr. Chakravarti, The Art of War in Andent India, p. 29 s. 16• Hopkins, "The Social and Military Position of the Ruling Caste in Ancient India, as Represented by the Sanskrit Epic", p. 236. 94 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad auriga que manejaba las riendas (~vt'a), y el "[guerrero] que estaba a su lado" (rrocpocif3tfrr/~)17. LA ALEGORfA DEL CARRO EN EL fEDRO El Fedro es un dialogo muy complejo, cuyo intento principal, sin embargo; se puede descubrir en la reivindicacion de la superioridad del discurso filosofico, que se cuida de la verdad, respecto al discurso retorico-sofistico, que solo se cuida del exito, y que en aquel tiempo se habfa puesto de moda entre los jovenes como el mismo Fedro. Socrates tropieza con el regresando de una conferencia de Lisia, en la que el celebre retor pretendfa demostrar la extravagante asercion que sea mejor para el amado complacer a quien no le ama que al enamorado. Para deshinchar el entusiasmo del joven y captar su admiracion Socrates se sujeta a improvisar un discurso del mismo tenor, pero inmediatamente despues muestra arrepentirse de lo que considera un s•rilegio contra el dios Eros, y se asume la obligacion de pronunciar un segundo discurso de retractacion, a la manera de la famosa palinodia de Esteskoro. En este segundo discurso Socrates impugna la tesis de Lisia que quien no ama sea preferible por ser este mas razonable: la supuesta locura del amante no es de origen humano, sino es divina μav{oc, o sea una posesion sobrenatural que surge cuando la vista de la belleza humana despierta el confuso recuerdo de la vision de la belleza divina por el alma inmortal en la region "por encima del cielo" antes de su encarnacion en un cuerpo mortal. En este contexto, la alegorfa del carro sigue inmediatamente a una demostracion de la inmortalidad del almats, despues de la cual Socrates introduce el tema de su 17• Potter, Archarologia Grwca, p. 445-446. Cfr. Illada 23, 132: av 6' lf3av iv 6l<ppoun mxpaifmai ~vloxol u. 18• Plat6n, Pha!drus 246 SS. 95 Paolo Magnone "aspecto"19 (ioicx). Adarar su esencia, o sea lo que el alma efectivamente es (ofov μE.v £an) esta fuera del alcance de las posibilidades humanas20, pero decir lo que parece (loucE), esto sf es factible. El alma se parece a la potencia consubstancial de una pareja ({royo\) de caballos alados unidos a un auriga. Pero los caballos y el auriga de los dioses (es decir, las almas de los inmortales} son todos buenos y de buen nacimiento, mientras que los nuestros estan mezdados: uno de los caballos de la yunta desigual (ovvwp{\)21 es bueno y de buen nacimiento, pero el otro es malo y de mal nacimiento, y por eso' es mas diffcil la tarea del auriga, a quien le toca gobernar el carro. Plat6n no menciona expHcitamente los otros constituyentes del carro, pero dice a continuaci6n, ~:stinguiendo entre los vivientes inmortales y mortales, que el alma es lo que se cuida (£mμEA.Eircxi) del no-alma, o sea el cuerpo (y por lo tanto se podria suponer que el carro representa ese ultimo). En efecto, tanto las almas de los dioses como las de fos hombres se hallan unidas a un cuerpo inm6vil, que * adquiere la apariencia de ser autom6vil en el connubio en virtud de la potencia inherente en el alma. Hay ciertas diferencias en ambos casos, sobre todo: a) porque las almas de los dioses llevan constantemente sus alas; y b) porque estan congenitamente conjuntas con sus respectivos cuerpos a perpetuidad. No vplveremos a ocuparnos de la relaci6n entre las almas y los cuerpos de los inmortales, puesto que el mismo Plat6n se remite al beneplacito de los dioses en esta materia. En cuanto a nosotros; los seres llamados "mortales" fueron originados por la perdida de las alas y la 19• As! traduce Velardi (ed.), Fedro, p. 185, en consideraci6n del hecho que, como lo dice el mismo Plat6n, se trata aqul de una imagen metaf6rica del alma. 20• O quizas del interlocutor de S6crates en este dialogo. 21• En su traducci6n del Fedro, Robin llama la atenci6n sobre el hecho de que, mientras el termino generalmente empleado por la pareja del caballos es {royoi;, en el caso del alma humana Plat6n emplea la palabra crovwp{i; para hacer constar que los caballos de la pareja humana no son verdaderamente "parejos", sino que son extrinsecamente "conjuntos" (uvv-wp{{w) a pesar de su diferente naturaleza. 96 La Alegorla del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad consiguiente cafda del alma del cielo a la tierra, donde se agarr6 a algiln cuerpo s6lido en el cual estableci6 su morada. Pero ;,c6mo ocurri6 la perdida de las alas? Pertenece a la naturaleza del ala hacer subir lo que tiende hacia abajo; por eso de todas las cosas corp6reas es la que mayormente se parece a lo divino; y como lo divino es hello, sabio y bueno, as{ nutren y fortalecen el ala todas las esencias semejantes, mientras que la enflaquecen las contrarias. Ahora bien, los dioses dan vueltas en el espacio con sus carros alados describiendo muchas y bellas evoluciones, acompaiiados por la procesi6n de las almas; luego de tiempo en tiempo suben hasta la cilspide interior del cielo (Vn-ovpavw\ * ch/Jl\) para pasar al otro lado y tomar parte en el convite en la llanura de la verdad (cU178£l1%\ rriowv) que se extiende en el "lugar por encima del cielo" (mrEpovpaviov r6Jrov). Alla los aurigas ceban las esencias que realmente "son" y permanecen en s{ mismas, y nunca "devienen" ni se vuelven otras que sf mismas en algo otro, y por lo tanto constituyen el objeto de la verdadera ciencia, nutrici6n adecuada para el alma; y despues del banquete, regresan a su residencia en el interior del cielo, desenganchan los caballos y les ponen nectar y ambrosia para que coman y beban a su vez. Los aurigas mortales tambien se esfuerzan en subir tras los dioses por la rampa del cielo, pero les estorban los caballos rebeldes que tiran hacia abajo, de manera que s6lo logran conseguir la visi6n de algunas de las esencias, o tal vez de ningunas; ademas, en el alboroto ocasionado por los jacos renuentes, algunas almas quedan estropeadas y con las alas quebradas, y han de alejarse sin haber conseguido ver las esencias, as{ que les toca nutrirse de mera opini6n, lo que a su vez ocasiona la cafda de las alas. LA ALEGORfA DEL CARRO EN LA KATffA UPANI$AD La Katha Upañad en su forma actual consta de seis cap{tulos llamados vallis ('lianas') en dos secciones de tres cada una, pero el nucleo original s6lo debfa de abarcar las primeras 97 Paolo Magnone dos (o tres) vallfs22, en las cuales se trata de las enseiianzas impartidas por el dios de la muerte Yama al niiio Naciketas, quien habfa llegado viviente a su mansion a consecuencia de una imprecacion de su padre. En expiacion por no haberle acogido adecuadamente, Y ama le otorga tres deseos, y Naciketas escoge en tercer lugar la solucion de las dudas sobre la continuacion de la existencia despues de la muerte. Tras unas tentativas de eludir la pregunta, Yama por fin elogia la perseverancia del niiio y le expone la doctrina del conocimiento del ii.tman (el 'Si mismo') que rescata al sabio de la rueda de los nacimientos * y de las muertes reiteradas. A la enfatica celebracion del ii.tman que concluye la segunda valli se reanuda la tercera, que intenta mostrar el camino para llegar al lugar excelso del ii.tman por medio del Yoga, introducido precisamente por la alegorfa del carro: Los conocedores del brahman [ ... ] Haman Sombra y Luz a los dos que beben la Verdad en el mundo del bien-hecho, instalados [el uno] en la cueva recondita del corazon [y el otro] en la remota region del mas aHa [ ... ] Sabe que el alma (ii.tman) es el viajero en el carro que es el cuerpo (sarfra), el intelecto (buddhi) es el auriga y la mente (manas) las riendas; los sentidos (indriya), asi dicen, son los cabaHos, y sus objetos (vi$aya) los caminos por donde andan (gocara); el connubio (yukta) del alma, de los sentidos y de la mente es lo que los sabios Haman el disfrutador (bhoktr). Pues si uno no tiene entendimiento ( vijiiii.na) y nunca ha subyugado (yukta) su mente, sus sentidos son indociles como caballos rebeldes al auriga; en cambio, si uno tiene entendimiento y mente constantemente 22• Segiln Deussen, Sechzig Upanishad's, p. 264; o bien las dos primeras vallfs, segU.n Olivelle, Early Upañads, p. 372. Pero como lo hace notar el mismo Deussen (p. 278) las dos estrofas finales de la tercera vallf tienen toda la apariencia de constituir el epflogo de la Upañad original. 98 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KA Tha Upani~ad subyugada, sus sentidos son d6ciles como caballos sumisos al auriga. Si uno no tiene entendimiento y permanece desatento e impuro, no alcanza aquel lugar [excelso de Vigm] sino que vuelve a la rueda de las existencias; en cambio, si uno tiene entendimiento y permanece atento y puro, alcanza aquel lugar [excelso de Vi~i;i.u] de donde ya no vuelve a renacer. El hombre que tiene el entendimiento por auriga y la mente por riendas alcanza el termino del camino, aquel lugar excelso (parama pada) de Vi~i;i.u. En este corto pasaje aparece tres veces la palabra yukta, de la rafz YUJ, la cual, ademas de ser apropiada para lo de uncir al yugo los animales de tracci6n, tambien se emplea en el sentido figurado de 'subyugar' (pasiones etc.). A este valor figurado se refiere el nombre de la escuela filos6fica del Yoga de Patafijali, en cuanto el objeto del Yoga consiste justamente en subyugar las funciones ps1quicas23. En efecto, lo que sigue inmediatamente el pasaje de arriba es un esbozo rudimental del camino de retroversi6n en que consiste el Yoga, a cuya protohistoria mas antigua pertenece ese texto. En conformidad con el procedimiento pratiloma24, es decir (a la letra) 'a contrapelo', que constituye el verdadero nucleo del Yoga, cada una de las facultades psfquicas, que normalmente actuan hacia el exterior, ha de revertir a su fuente en el interior, o sea tiene que ser "refrenada" (as{ dice la Upani$ad) por la facultad superior en una jerarqufa que abarca los sentidos y sus objetos al grado mas bajo, luego la mente, el intelecto, el 'grande atman' (atma mahan) 23• cfr. y ogasiitra 1, 2: yoga5 dttavrttinirodhaJ:i. 24• Como lo explica el comentario Riijamartar;i(la ad Yogasiitra 1, 2: "El organo mental es una evolucion del puro sattva y las funciones psfquicas son sus modalidades secundarias. El Yoga consiste en la inhibicion de ellas, es decir en su disolucion en la propia fuente interrumpiendo su extroversion por un proceso «a contrapelo» de introversion" {cfr. Magnone {ed.), Aforismi dello Yoga, p. 25). 99 Paolo Magnone y el 'inmanifestado' (avyakta), hasta llegar al prmc1p10 consciente (pu~a) que es la meta suprema del camino (para gatib). Cabe observar ulteriormente que el termino traducido por 'refrenar' es una forma de la rafz YAM, que se emplea a menudo para animales de monta y de arrastre. De ah{ resulta la estrecha conexion que existe en la Katha Upani$a,d entre la imagen del carro y los comienzos de la doctrina Yoga. No hay que perder de vista que no se trata aquf solo de una alegorfa del alma y de las distintas facultades psfquicas, sino que al mismo tiempo el gobierno de los caballos por el auriga manejando las riendas alude al camino del Yoga, y la meta del viaje, el lugar excelso de Vigtu, representa la resolucion final en el pu~a en que consiste la finalidad del proceso yogico. El parama pada del que se hace mencion es bien conocido desde los himnos vedicos mas antiguos en relacion con Vi~l}.U y su calidad de Trivikrama, a saber 'El de las tres zancadas', concebidas como las tres estaciones del curso solar diurno. En conformidad, el parama pada es a la vez el 'lugar excelso' donde se imprime la 'huella' del tercer 'paso' del sol-Vi~l}.U cruzando los horizontes; y al mismo tiempo los tres lugar, huella y pasoestan fntimamente conectados en cuanto simultaneamente significados por la palabra pada. CRONOLOGfA A pesar de diferencias de detalle, el Fedro es unanimemente considerado una obra de la medio-tarda madurez del pensamiento platonico. Ailn hoy en dfa puede considerarse esencialmente correcta la posicion expresada por Leon Robin al inicio del Novecientos en su estudio fundamental sobre la teorfa platonica del amor, en el cual a traves de un puntual escrutinio de las varias teorfas habfa llegado a la conclusion que el Fedro "no es solo posterior al Fed6n, sino proximo a los ultimos dialogos"25 y, sucesivamente, en el 25• Robin, La teoria platonica dell'amore, p. 108. 100 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KA Tha Upani~ad prefacio a SU edicion del mismo, precisaba que SU datacion mas probable tendrfa que colocarse alrededor del verano del 366 A£(26. En cambio, cualquier intento de establecer con bastante aproxirnaci6n la fecha de la Katha Upañad, una obra an6nima de la escuela Kathaka del Y£!jur Veda Negro, esta inevitablemente destinado al fracaso, debido a la bien conocida renuencia a la precision historiografica de la civilizacion india en general. Segiln la opinion corriente, el grupo mas antiguo de Upani~ades en prosa (BrhadciraQyaka, Chcindogya, Kau$ftaki Aitareya y Taittirfya) serfa anterior a la fecha del Buddha, y por eso se remontarfa al VII / VI siglo AEC. La Katha Upañad en versos no pertenece a este grupo, pero por razones de crltica textual interna se considera una de las mas antiguas de entre las restantes. Sin embargo, hay tambien que tener en cuenta los diferentes estratos compositivos ya mencionados. La tercera vall~ en la cual se encuentra la alegorfa del carro, algunos estudiosos la consideran mas reciente con respecto al micleo original constituido por la primera y segunda vallf. Las demas vallfs 4-6 son unanimemente atribuidas a un perfodo posterior. Es innecesario entrar en mas detalles27, ya que todas las dataciones propuestas son altamente especulativas y no subsiste acuerdo entre ellas. Lo que se puede afirmar con relativa seguridad es que la cronologfa no constituye un obstaculo a la posibilidad de una influencia de la Katha Upañd sobre el Fedro, sin poder excluir totalmente la posibilidad contraria. A ese fin sera preciso tomar en consideraci6n los 26• Mas recientemente Panagiotou propuso los aiios 365-364 como dataci6n mas probable. Un simposio internacional en 1989, cuyas actas fueron publicadas en 1992 bajo el tftulo Understanding the Phaedrus, no ha alterado significativamente la evaluaci6n de Robin. Cfr. Luca (ed.), Fedro, p. cxv ss. 27• Para una breve reseiia de algunas opiniones, v. Bucca, op.cit, p. 9 s. Uno de los mas acreditados estudiosos actuales de las Upañ es (tal vez demasiado) categ6rico: "In spite of claims made by some, in reality, any dating of these documents that attempts a precision closer than a few centuries is as stable as a house of cards" (Olivelle, Earo/ Upani¥Ids, p. 12). 101 Paolo Magnone antecedentes de la alegorfa del carro en las respectivas tradiciones literarias. ANTEcEDENTES EN LA UTERATURA GRIEGA El empleo metaf6rico de la imagen del carro es frecuente desde la literatura mas antigua, a partir de las connotaciones de grandeza, rapidez y tambien riesgo y peligro que el carro ya tiene en en los poemas homericos. Ademas, en esos poemas el carro constitufa con frecuencia el medio de transporte de los dioses entre el Olimpo y la tierra28, asf como de Helios en su trayecto celeste, y por eso se prestaba particularmente a expresar metaf6ricamente el escenario del acceso al mundo del mas alla. En la literatura del perfodo arcaico la imagen del carro aparece en Baquflides29 y con mucha mayor frecuencia en Pfndaro30 como metafora de la poesfa. Arist6fanes31 tambien habla del poeta independiente que "lleva las riendas de sus propias Musas", y Anacreonte en la Oda as{ mismo compara el curso de la vida al girar de la rueda de un carro. Examinemos mas de cerca unos casos del mayor interes para nuestro objeto. Plndaro (prob. 522-433 AEC) Entre los muchos ejemplos de metciforas del carro que se encuentran en las odas de Pfndaro, uno se destaca particularmente por sus analogfas con el proemio de Parmenides del que vamos a tratar mas abajo. En la sexta Ol(mpica, compuesta para celebrar la victoria de Hagesias con su carro tirado de mulas, el poeta exhorta al auriga victorioso a uncirle ({ro{ov) las mulas poderosas, para que pueda conducir el 28• P. ej. Il£ada V, 355 ss. (Ares y Afrodita); V, 720 ss. (Hera y Atenea); VIII, 41 ss. (Zeus); VIII, 381 ss. (Hera y Atenea); XIII, 23 ss. (Poseidon). 29• En la Oda 5, 176 se ruega a Calfope la de los brazos blancos que pare su carro bien construido para entonar el himno. Tambien en la Oda 10, 51-52 la lengua del poeta es comparada a un carro. 30• Para un analisis detenido v. Simpson, ''The Chariot and the Bow as Metaphors for Poetry in Pindar's Odes". 31• Arist6fanes, Vespre 1022. 102 La Alegoria del carro del alma en Plat6n y en la KA Tha Upani~ad carro (del canto) por la vfa directa y llegar hasta el origen de los hombres; las mulas saben mostrar el camino que lleva alla, pues han ganado coronas en Olimpia, y por eso hay que abrir las puertas de los himnos ante ellas32. Parminides (fl. inicio v siglo AEC) El fundador del logos eleatico da comienzo a su poema Sobre la naturaleza con un mythos narrado en el proemio, en el cual introduce la doctrina ontol6gica que va a presentar como una revelaci6n de la Diosa. El autor dice haber llegado ante su presencia en un carro (tipμa) tirado por yeguas que "le llevan hasta donde alcance su deseo (Ovμ6~)", andando por la famosa ruta divina que conduce al mortal que sabe por todo lo que existe33. En la rauda carrera el eje inflamado por la revoluci6n de las dos ruedas a ambos lados mandaba un silbido de siringa. Gufas del carro fueron las niiias hijas del sol, que salieron de las casas de la noche quitandose el velo del rostro para escoltarlo hasta la luz, alla donde se yerguen en el eter las puertas de la noche y del dfa, y le persuadieron a Dike, quien posefa las llaves, a que abriera las hojas. Entonces las niiias condujeron carro y yeguas a lo largo de la carretera hasta la presencia de la Diosa, quien recibi6 al joven con buen semblante, felicitandole por llegar a su mansion en compaiifa de aurigas (~vloxõ) inmortales por un camino fuera del alcance de los hombres, y prometi6 enseiiarle "el coraz6n (~rop) intrepido de la Verdad bien redonda'~34. Este proemio nos ha sido conservado entero gracias al fil6sofo esceptico del II siglo EC Sexto Empfrico, quien es asimismo el primero que propuso una interpretaci6n aleg6rica_ de la imagen del carro, seglin la cual las yeguas serlan los impulsos irracionales y los deseos del alma, el camino la contemplaci6n conforme al logos filos6fico y las niiias las 32• Pfndaro, Olimpica VI, 22-27. 33• Seglin la enmienda conjetural JC«rci mw <ro £011> propuesta por Pelliccia, "The Text of Parmenides Bl.3 (D-K)". 34• Parmenides, Bl (D-K). 103 Paolo Magnone sensaciones; las dos ruedas a ambos lados aludirfan a las orejas, por las cuales se oyen los sonidos (simbolizados al parecer por el silbido, aunque no lo diga explicitamente) mientras que las hijas del sol descubriendose el rostro representarfan los ojos, que solo pueden actuar en la luz, o sea saliendo de las "casas de la noche". Por fin, la justicia que tiene las Haves que abren y cierran significarfa la raz6n (ozavoi«) que guarda las nociones seguras de las cosas35. Sin embargo, esa interpretaci6n de Sexto Empfrico ha sido generalmente rechazada por los comentaristas modernos debido a varias razones, y lo que es mas, ha sido atribuida por muchos a la influencia de la alegorfa plat6nica del Fedro: es decir, el fil6sofo helenfstico habrfa lefdo retrospectivamente en el proemio de Parmenides una alegorfa que en efecto era una creaci6n posterior de Plat6n. Mientras tanto, lo que extraiia es que, como hace notar un artfculo muy bien documentado de Latona36 que acaba de salir, por su parte los comentadores del Fedro de Plat6n atribuyen con frecuencia el origen de la alegorfa plat6nica al mismo proemio de Parmenides... Latona ha procurado demostrar que los que el considera los elementos simb6licos fundamentales de la alegorfa, o sea: 1) el camino, 2) el auriga, 3) los caballos, y 4) el gobierno del carro, ya tienen en el proemio de Parmenides una inequfvoca significaci6n aleg6rica. Si este fuera el caso, tendrfamos que considerar la posibilidad de una influencia directa de la Katha Upancyad en el proemio de Parmenides, y solo por ese tramite en el Fedro de Plat6n. De momento vamos a prescindir de la consideraci6n de esa posibilidad, ya que los lfmites de espacio no nos permiten entrar en los detalles que requerirfa un examen adecuado. 35• Sexto Empfrico, Adversus Mathematicos 7, 112-113. 36• Latona, "Reining in the Passions: the Allegorical interpretation of Parmenides B Fragment 1", p. 204. 104 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n y en la KA Tha Upani~ad Empedocles (fl. 444-441 AEC) Resonancias inconfundibles del proemio de Parrnenides37 se perciben en el fragrnento B3, en el cual el filosofo sfculo ruega a la virgen Musa de los brazos blancos que mucho recuerda que haga de escolta conduciendo el carro sometido a las riendas (w~viot;) hasta donde este perrnitido escuchar a los efimeros mortales38. Ademas, cuando en el fragrnento B2 se describe la deplorable condicion de los hombres, los cuales, despues de mirar tan solo una pequeiia parte de la vida a causa de la estrechez de las sensaciones, "entregados a muerte rapida" (wxr}μopoi) desvanecen como humo, y ademas todos ellos estan convencidos de lo Unico con que se han topado en su vagar por dondequiera que sea (rcavrou' EA.avv6μevoi) el verbo empleado es otra vez &6vw, que se dice particularrnente para la conduccion de un carro. Versos dureos (ca. 3~250 AEC) Cabe aWi mencionar aqui los Versos Aureos atribuidos a Pitagoras, pues, si bien su fecha de composicion es probablemente mas tardfa que la del Fedro, puede que SU contenido refleje unas doctrinas mas antiguas de la escuela pitagorica. El pasaje en cuestion concluye la obra con una exhortacion a considerar todas las cosas poniendo por encima el mejor juicio (yvwμ11) como auriga; el que lo haga, cuando deje el cuerpo, subira al eter libre y se hara imperecedero, un dios inmortal en lugar de un ser sujeto a la muerte. ANTECEDENTES EN LA LITERATURA INDIA Imagenes del carro aparecen con gran frecuencia en la literatura vedica, pero aqui solo varnos a seiialar algunos de los empleos metaforicos que mayorrnente ataiien a nuestro 37• Pero tambien de los poetas; cfr. p. ej. la MvicWkvE Moooa con la AEvicwAEvE KaMuma de Baqw1ides, oda 5, 176. 38• Empedocles, BJ, 4-5. 105 Paolo Magnone asunto39. Como los dioses de Homero, tambien las divinidades vedicas viajan en carro40. Sale asimismo con frecuencia en el Veda la imagen del carro como metafora de la palabra poetica41, como hemos visto en Baquflides y Pfndaro; en efecto, puede tratarse en este caso de un rasgo muy antiguo que se remonta a la prehistoria indoeuropea, aunque solo esta atestiguado por el ramo greco-ario42. Sohre todo, el carro aparece tfpicamente en su calidad de vehfculo apto a conseguir el premio en las competiciones o el botfn en las incursiones; a ese respecto cabe seiialar un pasaje del ~ Veda en el cual se hace mencion del carro de los Asvin "cargado de riqueza, conquistador de la luz del sol''43. En la escuela Taittirfya, en conformidad con la interpretacion de los tres pasos de Vi~i:iu Trivikrama recordada arriba, ese carro conquistador del sol es consagrado con la formula: "eres el paso de Vigm, eres la pisada de Vi~Q.u, eres la zancada de Vi~i:iu"44. Otras veces la imagen del carro ha sido aprovechada mas generalmente en el ambito de representaciones metaforicas y rituales del viaje al mundo del cielo45. Como el sol es el mismo Vi~i:iu, y su "huella suprema" se sitila en la cumbre del mundo, o mejor en el mas alla, todo eso constituye un claro antecedente de la alegorfa de la Katha Upañad, en la cual la destinacion del carro del alma es justamente el parama pada de Vi~i:iu, segiln comentamos anteriormente. Pasemos ahora a ver mas en detalle unos 39• Para un excursus detallado v. el capitulo tercero de Sparrenboom, op. cit. 40• V. Macdonell, Vedic Mythology, p. 18 y bajo los nombres de los dioses individuales para referencias textuales. 41• "El~ Veda ofrece ejemplos innumerables de tales metaforas, en las cuales el carro representa la palabra, el bien compuesto himno de alabanza, la ceremonia ritual o el sacrificio en conjunto" (Sparreboom, op. cit., p. 20). 42• V. West, lndo-European Poetry and Myth, p. 41 ss. 43• ~Veda 7, 67, 3 44• Taittiriya Sarphitii 1, 7, 7, 2; 1, 8, 15, 2: V~ob kramo 'si V~ob krantam asi Vi$vor vikrantam asi. Tambien Taittiriya Briihmava 1, 3, 5, 4. 45• v. Sparreboom, op. cit., p.18. 106 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad ejemplos upanisadicos que vienen particularmente al caso para nuestra investigaci6n. Mahaitareya Upan4'Jd Uno de los ejemplos mas antiguos del empleo metaf6rico de la irnagen del carro en la literatura upanisadica es sin duda el que aparece en la secci6n 2-3 de la Aitareya AraQyaka del IJ.g Veda que constituye la Mahaitareya Upañad46. En el curso de especulaciones sobre el qufntuplo uktha (<himno')47 se observa que el hombre (concebido como uktha) es semejante a un mar (de deseo) que crece sin cesar: aunque incluso consiguiera alcanzar aquel mundo (en el cielo) todavfa querrfa ir mas alla. La Unica medida para acabar con este afan es recurrir a un "carro de los dioses «asesino de todos los deseos» (anakamamara), el cual tiene la palabra por asiento, las orejas por costados (pero el termino pak$as tambien significa 'ala'), los ojos por yunta de animales de tiro (yukte), la mente por auriga, yen el cual se instala [como dueiio] el aliento vital (praQa)"48. 46• O tambfen Bahvrika Upani$ad seglln la llama Sankara. v. Milller, The Upanishads, Part I, p. xcii SS. 47• O mas exactamente, estrofa para la recitaci6n (en contraposici6n al Sliman, estrofa para el canto, y al y'!jus, f6rmula para pronunciar en voz baja). 48• Aitareya Arar;iyaka 2, 3, 8: anakamamaro 'tha devarathas tasya viig uddhil;i 5rotre pak$asi cãr yukte manal;i sarpgrahftii tad ayarp prar:w 'dhiti$thati. El significado del termino anakamamara no es del todo claro: la gramatica de Whitney (par. 1121 b) lo cita como ejemplo de doble empleo del prefijo 'a' privativo, pero todavia queda por decidir si la relaci6n entre los miembros del compuesto se resuelve como an-(a-kiima-mara) o bien como (an-a-kama)-mara. Por la segunda soluci6n opt6 Millier cuando tradujo "destroying all desires", donde al parecer "all desires" resulta de la doble negaci6n que afirma: lo que no es un no-deseo (an-a-kama) son todos los deseos. Belvalkar-Renade (History of Indian Philosophy, p. 158), cuya interpretaci6n hemos seguido en el texto, concuerda con Millier cuando habla del "Divine Chariot named 'DesireAssassin"' poniendolo en relaci6n con la mencionada insaciabilidad del ser humano. Sin embargo, la primera soluci6n (atestiguada, seglln Suryakanta's Practical Vedic Dictionary en el Khadira Grhyasiitra donde se aplica a un mantra "que conjura la muerte no deseada") tambien es posible, e incluso probable. En efecto, despues de declarar que el hombre es un mar de deseo, et texto sigue tratando de los diferentes hom6logos del uktha que permiten lograr lo 107 Paolo Magnone Ese carro es el mismo "[cuerpo] de los cinco [elementos] al cual sube el imperecedero [aliento vital], arrastrado por los [caballos] uncidos al yugo, acompafi.ado por la Realidad de la realidad, en el cual todos los dioses llegan a ser uno"49• Un poco mas adelante, en el tercer AraQyaka que constituye la Sarilhita Upani$ad50, la combinaci6n de la mente y de la palabra en el aliento se asemeja a un carro de tres caballos51. Encontramos aquf unos de los temas arriba citados, como el del carro en calidad de vehfculo para el viaje al otro mundo, pero en general el sentido esta cambiado, pues el carro no sirve para satisfacer los deseos, sino para quitarlos. Sohre todo, en estos pasajes se encuentra por primera vez una homologaci6n entre distintos miembros y facultades del organismo fisiopsfquico y partes correspondientes del carro, aunque las identificaciones son diferentes respecto a las de la Katha Upani$ad. Chagaleya Upañ La Chagaleya Upani$ad fue conocida primero a traves de la traducci6n perso-latina del Oupnek'hat publicada por Anquetil Duperron en 1804, y aun hoy en dfa esta atestiguada por un unico manuscrito sanscrito conservado en la biblioteca de deseado. Entre los metros, la brhatf se reconoce como el mas perfecto, asimilado al prãa-ulctha, aiiadiendo (ii, 3, 5) que el que esto no sabe "esta expuesto a morirse precozmente" (iSvaro ha tu pur~b praitob). En cambio, el carro gobernado por el prãa-uktha se puede comprender que sea designado como el "que conjura la muerte no deseada", es decir la muerte antes de tiempo. 49• Aitareya Arãyaka 2, 2, 2. 50• Asi Hamada por tratar de la doctrina mfstica de la combinaci6n de las palabras aisladas de la recitaci6n padapatha en la recitaci6n conjunta de! sarhhitapatha. 51• Aitareya Arãyaka 3, 1: sa ~o '5varathab pr~thivahano manovakprãarhhataQ. Pr~hivahana propiamente es un carro tirado (tambien) por uno (o mas) caballos a sus lados. 108 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad Adyar en Chennai52• Esta Upancyad esta escrita en prosa, como las Upañades mas antiguas; ademas, el lenguaje abunda en formas lexicales y gramaticales arcaicas, y Belvalkar-Ranade53 la asignan a una epoca relativamente temprana en el curso del desarrollo del pensamiento upanisadico de sus antecedentes brahmanicos, en todo caso mas antigua que la Katha Upañad. El tema inicial de este corto texto es lo que hace de alguien un brahman: no puede ser el nacimiento, ya que este s6lo afecta al cuerpo, y cuando uno esta muerto, ya no es brahman ni otra cosa. Pues lque es lo que suelta el cuerpo a la muerte, y que constituye la verdadera esencia de un brahman? En busca de una respuesta a esta pregunta, un grupo de brahmanes se dirigen a la selva Naimi~a en Kuruk~etra, donde tienen su residencia unos baliSas, a saber unos que "viven como niiios" o bien "se parecen a niiios"54. Despues de un aiio de aprendizaje, los biiliSas estan dispuestos a impartirles su enseiianza. Les muestran un carro que transita crujiendo por una carretera, y observan que su procedimiento se parece al de un caballo (sin carro): como el se mueve a mayor o menor velocidad y hace ruidos y es capaz de llevar a quienquiera que sea a su destino. Pero una vez llegado a la meta y desenganchados los caballos por el auriga, el carro se queda desajustado y sin poder moverse como un mont6n de leiia cualquiera. Del mismo modo, el alma es el auriga del carro que es el cuerpo, y los sentidos son sus caballos, los tendones sus correas, los huesos los soportes55, la sangre el aceite, la acci6n 52• Primera edici6n por Belvalkar-Renade en 1925, y despues edici6n critica porTsuji en 1951. 53• Belvalkar-Ranade, op. dt., p.131-132, 135. 54• Belvalkar-Renade (History of Indian Philosophy, p. 132) hacen observar como estos biiliSas recuerdan a los valakhilyas (los conocidos sabios de la dimensi6n de un pulgar) del pasaje de la Maitriiyal)i Upañad 2, 3. Por su parte, Rawson (Katha Upañ, p. 219) sefiala la relaci6n con la ensefianza de la Brhadaravyaka Upañ 3, 2 donde se exhorta a los brahmanes a abrazar la condici6n de nifiez (balya). 55• Renou (Chagaleya Upañad. p. 11) traduce upagrahã por 'renes', pero esta acepci6n no esta atestiguada y tampoco se adapta al texto. Deussen (Sechzig 109 Paolo Magnone el Iatigo, la palabra el ruido y la piel el toldo. De la misma manera que el carro abandonado por el auriga no se mueve mas ni hace ruidos, tambien el cuerpo abandonado por el alma ya no habla ni anda y ni siquiera respira, sino que se pudre y se lo comen las bestias salvajes. En esta Upañad continua la homologaci6n entre carro y cuerpo, con particular atenci6n a sus constituyentes materiales. El ruido que manda el carro transitando por la carretera recuerda el rechinido de mal auspicio mencionado en la literatura mas antigua56. Por otro lado, la finalidad de la alegorfa es totalmente diferente respecto a la de la Katha Upañad, ya que aquf el viaje del carro no tiene ninguna destinaci6n ultramundana, sino que termina tan solo con la muerte. Tampoco es cuesti6n de buena o mala conducci6n del carro: el unico intento parece ser el de distinguir entre actividad del auriga y pasividad del carro, que es deudor al mismo auriga de su propia constituci6n y funci6n, de una forma que recuerda la relaci6n aristotelica entre materia y forma. Kausttaki Ui isad . pan_ La Kãitaki Upañad del ~Veda se cuenta ella tambien en el grupo mas antiguo de las Upañades en prosa. El texto empieza con la exposici6n de una variante algo peculiar57 de la doctrina de los dos caminos que se abren al hombre despues de la muerte el camino de los manes, que desemboca en una nueva encarnaci6n, y el de los dioses, que lleva al "palanquin" del brahman, de donde ya no se vuelve a renacer. En su progreso a lo largo del camino de los dioses, al cruzar el rio Vijara ("Sin vejez") por el pensamiento el muerto se sacude las buenas y las malas acciones que cometi6 en su vida (que de lo contrario ocasionarfan su reencarnaci6n), y luego mira la unas y las otras, Upanishad's, p. 847) traduce 'Holzteile'. La rafz upaGRAH en el Veda tiene sentido de "coger por debajo, soportar". 56• Cfr. Sparreboom, op. cit., p. 20. 57• En comparaci6n con los loci classid, Brhadarar:ryaka Upañad 6, 2, 9-11 y Chandogya Upañd 5, 4, 1 5, 9, 2. 110 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad y tambien los dfas y las noches y todas las demas parejas de opuestos, de la misma manera que un viajero en carro mirarfa las dos ruedas a ambos lados de su vehfculoss. Otros textos upanisadicos que mencionamos adelante son mas bien posteriores a la Katha Upañad. sveta5vatara Upan4ad Esta obra, a pesar de que se adscribe al Yqjur Veda Negro, es unanimemente atribuida a una epoca relativamente tardfa, en raz6n de su tendencia tefstica, expresada por un lenguaje parecido al de la Bhagavad Gftcl, asl como del considerable nivel de desarrollo de algunas doctrinas que ya se aproximan a las de la escuela clasica del saipkhya-Yoga. Justamente del Yoga, y mas precisamente del control de la respiraci6n 0 priiJ)ayiima (si bien este vocablo tecnico aun no aparece en el texto), se trata en el trozo en cuesti6n, en el cual se aconseja al hombre sabio que controle su mente como "aquel carro tirado por caballos malos"59. La coincidencia literal del sintagma d~tasva y el empleo del demostrativo anaf6rico enam ("aquel'') que no tiene antecedente en el texto hacen muy probable la suposici6n que el referente sea la alegorfa la Katha Upañad. Maitrciy~Upan4tJd La MaitrayQJ)f Upañad es una obra de considerable amplitud, cuyas diferentes secciones pueden datar de epocas diferentes; de todos modos, aunque pretenda reconectarse a la antigua escuela hom6nima del Yajur Veda Negro, por varias razones no cabe duda que su fecha de composici6n es comparativamente reciente, y Deussen incluso la considera una especie', de resumen universal del pensamiento upanisadico frente a las nuevas herejfas como el Buddhismo60. Una alegorfa del carro muy desarrollada aparece en el segundo capltulo, en el 58• Ka11$1taki Upañ 1, 4. 59• SvetaSvatara Upañ 2, 7: d~ayuktam iva Wham enam. 60• Deussen, op. dt., p. 312-313. 111 Paolo Magnone cual el cuerpo desprovisto por sf mismo de conciencia se asemeja a un carro que necesita a alguien que lo ponga en marcha61. Mas adelante, en el contexto de un mito cosmog6nico, se narra c6mo el demiurgo Prajapati, viendo a sus creaturas inanimadas e inconscientes al igual que pilares, decidi6 entrar en ellas para prestarles animaci6n y conciencia, y despues de establecer su morada en el coraz6n hizo unos agujeros para disfrutar de los objetos del mundo exterior. Entonces "esos 6rganos de los sentidos son sus riendas, los 6rganos de las acciones sus caballos, el carro es el cuerpo, la mente el auriga, y la naturaleza el latigo [ ... ] Asf el cuerpo es hecho consciente y el [mismo Prajapati] es su estimulador"62. Otro pasaje63, en que se trata del viajero en camino hacia el "salon del brahman" (brahma5iilii), quien mira la rueda de las existencias (sarizsiira) como si fuera la rueda en rotaci6n [de su carro], remite a la Kãftaki Upañad. ~ . . ala ,,__,;..,.,1 mng .,,.,...,""""' AUn. mucho mas reciente es esta obra que pretende adscribirse a la escuela del Yajur Veda Blanco e incluye una cita literal de un par de estrofas de la Katha Upañad con interpolaciones en sentido tefstico: Sabe que el alma es el viajero en el carro que es el cuerpo, el intelecto es el auriga y la mente las riendas; los sentidos, asf dicen, son los caballos, y sus objetos los caminos por donde van; los corazones de los sabios son carros aereos autom6viles (vimiina); el connubio del alma, de los sentidos y de la mente es lo que los sabios llaman el disfrutador; luego el coraz6n hospeda a NiiriiyaQa en persona64. 61• MaitrliyatiiUpañ 2, 3. 62• MaitrliyatiiUpañd 2, 6. 63• MaitrliyatiiUpañ 6, 28. 64• Paingala Upañ 4, 1-3 (interpolaciones en airsiva); Nlirliyai:ia es otro nombre de Vi~r:iu. 112 La Alegoria del carro del alma en Plat6n yen la KA Tha Upani~ad COMPARA06N ENTRE LAS DOS ALEGORfAs Ha llegado por fin el.momento de atar cabos de lo dicho antes, poniendo de relieve las* convergencias as{ como las discrepancias que existen entre las alegodas de la Katha Upañd y del Fedro y comentandolas brevemente. Seg6n ha resultado de nuestro analisis, los rasgos mas sobresalientes que se ofrecen a la comparaci6n son esencialmente los siguientes: a) la correspondencia de los distintos componentes del carro con ciertas facultades psfquicas; b) la disciplina en la conducci6n del carro; y c) su empleo para el viaje hacia el mundo del mas alla. Empecemos por este ultimo. El carro como vehlculo para el otro mundo Tanto en la epica homerica como en los himnos vedicos el carro constituye a veces un medio de comunicaci6n entre el mundo de los dioses y el de los hombres; igualmente en ambas tradiciones literarias la imagen del carro sirve como metafora de la palabra poetica que permite al poeta ganar el acceso a otros mundos de conciencia de modo que al respecto no es preciso en absoluto suponer influencias del exterior, pues las alegodas del Fedro y de la Katha pueden haber aprovechado y desarrollado cada una de ellas elementos de su propia tradici6n. No obstante, cabe hacer constar algunos paralelismos sugestivos entre las dos concepciones de la meta del viaje: El vrrEpovpaviov ronov, el 'lugar por encima/mas alla del cielo', es conceptualmente parecido al parama pada, el 'lugar excelso' de Vi~QU, ya que este representa verosfmilmeil.te la 'huella' (pada) del tercer 'paso' (pada) de Vi~QU "cuyo ojo es el sol", que corresponde al zenit, es decir a la cumbre del cielo. Quizas no sea mas que casualidad, pero el "lugar por encima del cielo" es tambien calificado como "llanura de la verdad", cuya denominaci6n (aA.178E~) ni&wv esta lingiilsticamente cognada a la del (parama) pada. 113 Paolo Magnone Segiln el Fedro en el 6nepovpaviov rorrov los dioses y sus seguidores se aplican a la contemplaci6n de las esencias; de manera semejante en el ~ Veda el parama pada es objeto de perpetua contemplaci6n por parte de los dioses (o bien de los sabios)65. En el inrepovpaviov r67rov los dioses y sus seguidores gozan de los placeres del banquete; igualmente en el~ Veda los dioses66 y los hombres devotos se alegran en el parama pada, donde fluye el manantial de la miel: "jojala yo pudiera llegar a su querido sitio donde se regocijan los hombres consagrados a los dioses! [ ... ] pues alla, en la huella suprema de Vi~J:}U, esta la fuente de la miel"67, Tras llegar al inrepovpaviov rorrov los carros parados son llevados en giro por la revoluci6n del cielo; esto trae a la mente un trozo del ~ Veda donde se dice que el senor del parama pada "ha puesto en marcha los caballos [ ... ] como una rueda que gira"68. Para terminar, en el Fedro el 6nepovpaviov rorrov esta al alcance de los carros por estar los caballos dotados de alas, y esto constituye sin duda una discrepancia mayor con la imagen de la Katha. Por supuesto, caballos alados son bien conocidos en la mitologfa griega, lo que puede dar cuenta de la innovaci6n. Por otro lado, merece la pena mencionar que en el~ Veda se dice a prop6sito del tercer paso de Vi~l}U (a saber el parama pada) que "nadie se atreve a acercarse [a el], ni siquiera los pajaros voladores con alas"69, 65• ~ Veda 1, 22, 21: tad ~b paramarri padarri sadci paJyanti stlrayab. Suri puede significar un dios, un senor o un sabio. 66• ~Veda 8, 29, 7. 67• ~Veda 1, 54, 5: tad asya priyam abhi piitho aJyiirri naro yatra devayavo madanti I urukramasya sa hi bandhur itthii ~b pade parame madhva utsab, 68• ~Veda 1, 155, 6. 69• ~ Veda 1, 155, 5: qtiyam asya nakir ii dadhãati vayaJ cana patayanfab patatrii;iab. 114 La Alegori'.a del carro del alma en Plat6n y en la KA Tha Upani~ad La disciplina en la conducci6n clel carro En su artlculo que mencionamos anteriormente, Bucca ya habfa subrayado la coincidencia de la Katha y del Fedro en afirmar la "necesitad de una subordinaci6n y disciplina jerarquica"70 para alcanzar la meta del camino. Esta disciplina es expresada en la Katha por la metafora de los caballos "subyugados" (yukta), y tiene una estrecha conexi6n con la naciente escuela filos6fica del Yoga en cuanto metodo de 'subyugaci6n' de las facultades psfquicas. Mientras tanto, el mismo termino sanscrito yoga significa primariamente el 'yugo' o 'uncimiento' de animales de arrastre o el 'enganche' de caballos, y es lingilfsticamente cognado al griego {evyõ que designa en el Fedro la pareja de caballos 'enganchados' al carro. Aunque la noci6n traslaticia de 'subyugaci6n' es al parecer ausente en el uso de la palabra en el Fedro, merece atenci6n el hecho de que, como lo seiialamos71, para la discordante pareja humana de caballos de fndole opuesta Plat6n emplea otro termino (a saber, crovwpi~); asf que por contraste la palabra {royõ adquiere en cierto modo el valor adicional de constar la pareja de caballos concordes y sometidos al auriga, o sea 'subyugados' en el mismo sentido del sanscrito yukta. Por otro lado, la oposici6n entre caballos buenos y malos constituye en sf misma un paralelismo notable, aunque tal oposici6n esta aplicada de forma totalmente diferente en los dos textos, puesto que, como hace notar Bucca 72, los caballos de la Katha no admiten una distinci6n interna entre buenos y malos, sino que pueden ser a veces (todos) buenos y otras veces malos seglin esten o no sometidos a las riendas; mientras que los dos caballos del Fedro son el uno congenitamente bueno y el otro lo contrario. Esta diferencia se explica en el marco de la diferente utilizaci6n simb6lica de los caballos, como 70• Bucca, op. cit., p. 23. 71• V.supran. 21. 72• Bucca, ibid., p. 22. 115 Paolo Magnone comentaremos mas abajo; no obstante la simple coincidencia en la idea de la antftesis es digna de atenci6n. El carro como alegorla de las funciones ps(quicas Si bien el motivo del carro como vehfculo para el viaje ultramundano es comiln a ambas tradiciones desde la mayor antigiiedad, en cambio el motivo del carro como alegorfa de las funciones psfquicas parece mas o menos espedfico de la tradici6n india por lo que se refiere al perfodo mas antiguo. Como vimos, este motivo aparecerfa en Grecia por primera vez en el proemio de Parmenides conforme a la interpretaci6n de Sexto Empfrico, que sin embargo no es compartida por la mayorfa de los estudiosos del pensador de Elea. Aun cuando la interpretaci6n de Sexto fuera exacta, segun la opini6n de varios comparatistas73 el locus de la Katha entrarfa en cuesti6n como posible fuente de la imagen del proemio, y a traves de esa de la del Fedro. Si por el otro lado la interpretaci6n de Sexto es equivocada, el pasaje del Fedro representarfa la primera atestaci6n de la alegorfa en Grecia, ya que los otros textos citados s6lo ilustran el motivo del viaje ultramundano. Por otra parte, en la literatura india se encuentran ejemplos del motivo del carro como alegorfa de las funciones psfquicas desde el perfodo upanisadico mas antiguo, o incluso pre-upanisadico74, es decir desde el VII-VI siglo AEC, anteriormente a la fecha de la Katha (y asimismo a la fecha de los primeros fil6sofos j6nicos); y por lo tanto, aunque no pueda establecerse fuera de toda duda la prioridad de la Katha respecto al Fedro, permanece en cualquier caso la posibilidad 73• V. Latona, op. cit., p. 205 ss. 74• Belvalkar-Ranade, op. cit., p. 135, adscriben la Aitareya Arãyaka 2, 1-3 (que comprende tambien el pasaje arriba mencionado} a la fase mas antigua de! estadio brahmcinico (o sea pre-upanisadico} de! desarrollo de los textos upanisadicos. 116 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad mas general de un origen indio de la alegorfa del Fedro (o inclusive del proemio de Parmenides)15. He aquf una sinopsis de las correspondencias entre las distintas partes del carro y los componentes del organismo fisio-psfquico en algunos textos mas significativos de entre los arriba citados. Al pie de la tabla hemos aiiadido, ademas, una comparaci6n de las diferentes destinaciones del viaje. 75• A este respecto no podemos compartir la opinion de Bucca, el cual, despues de comentar que las imagenes del Fedro y de la Katha, a pesar de las diferencias que el mismo seiiala, tienen un parecido notable, del hecho que "en efecto, es imposibl~ actualmente demostrar que Platon conocio la Katha" saca la conclusi6n estrafalaria que "hasta que no se descubran nuevos datos [ ... ] la 6nica solucion aceptable es que Platon invento el mito" (op. dt., p. 25). La Wiica solucion aceptable es que no sabemos de donde Platon lo cogio, si de su propia inspiracion o de alguna influencia externa, y aunque el estado actual de los conocimientos no nos permite afirmar con certidumbre que lo cogi6 de la India, ni la logica ni la correcta metodologfa historiografica nos obligan a rechazar aunque solo sea la posibilidad de esto. 117 --00 Mahaitateya: Cbigaleya Kap.a Mahd.yaiμ Paimenidft Pedro i aim" l a!ie.nto 'iajero ellrimulador **iajero .. rimulador Id "mortal que llalie"I IAURJGAJ *~ CARRO CARRO CARRO CARRO fCARROJ [CARRO] f ~-1.cuerpo: (conras, teñ t.uel!Os, "°"""e8. ~pid) acci1e, toldo) lbs nillu "AIJRIGAS ~ AURIGA inmortalca'' AUIUC;A(~ ~ii>'"X">'.I **IDilwl menw AURlG.-\ ric:nd1111 AURIGA IQDp6rj <wgmoe *" yunt:I Jc lhijasdd...,11 clelCl!il CA BAU.OS CABALLOS CABALLOS ricndu 8Cllliclo9 mejaa c:mtrulo• (nlas) ftucdas) *m;liiiOB dc m ac:cioiiea CAHAIJ.OS pidllbta asiento ntido diepo&ici6n aacum latign (4'rnir4) hlrigo (fnr.tlr;rlittu¢J e:icperieacliui sensibles c:aminm lmpulllOS imtcJOlllllca {YEGUASJ yutUll (/)~/~ de CA.BAU.OS aladm desuucc:ilm Jd cl "lusa• girar(C<)t'l)Ola • cl "J.ugar por l'Jlcimn delc::ielo" deelinaci6n deseodeloo muerte c:xcclt1<1de nu...tade 11n la aiM de la llima *lii"llalllt«lldela. m.undo6 V~" romo) Vtitdttd" La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KA Tha Upani~ad Lo que se observa a primera vista es que: a) la correspondencia es mucho mas articulada en los textos indios en comparaci6n al Fedro76; y b) los detalles de las correspondencias son diferentes, incluso entre textos de una misma tradici6n. Hemos indicado con letras may1lsculas los elementos que aparecen en todos los textos, aunque sea en conexiones distintas, y entre corchetes las correspondencias mas azarosas, por no ser expresamente declaradas en el texto, sino tinicamente deducidas del contexto (y de la interpretaci6n de Sexto Empfrico, en el caso de Parmenides). El carro representa uniformemente el cuerpo en todos los pasajes (aunque no explicitamente en los griegos); pero por cierto hemos aqui una correspondencia banal. El auriga representa segtin el caso la mente, el intelecto o el alma; este Ultima identificaci6n es propia de la Chagaleya, que como hemos visto es peculiar bajo muchos respectos, y al parecer extraiia a la Hnea de desarrollo que va de la Mahaitareya a la Maitrayãf pasando por la Katha. Cabe destacar que tanto en esta Ultima obra como en el Fedro el auriga corresponde a la facultad racional: buddhi I vijnana en en texto indio, y vov~ I 6uivoia en er griego, o sea el aspecto inteligible del alma (ro A.oywnKov, seglin la psicologia de la Republica). Las riendas, que representan la mente en la Katha, no son explicitamente mencionadas en el Fedro, pero son de alglin modo implicitas en la palabra griega por auriga, que es l)vloxõ77, a saber 'el que maneja las riendas' (l)vi'a). En cuanto a los caballos, tienen correspondencias totalmente diferentes en las dos tradiciones, pues en la tradici6n india simbolizan los indriyas, o sea los 6rganos indistintamente (en la epoca mas antigua) y luego (en la epoca mas tardfa de la Maitrayãi) cuando la naciente cosmologfa 76• Las correspondencias en Parmenides son cuanto menos aleatorias; v. Latona, op. dt, p. 202. 77• Fedro 246a, 247b, 247e, 248a etc. (Jjvlox~); 246b (Jjvwxiw, Jjvwm~). Otras veces el auriga es llamado apxwv ('comandante', 246b) y JC1J/JEpvlft71{ ('piloto', 247c). 119 Paolo Magnone Saipkhya habfa empezado a distinguir entre 6rganos de los sentidos y 6rganos de las acciones78, estos ultimos mientras que en el Fedro los caballos simbolizan los aspectos irracionales del alma, irascible y concupiscible (ro 8vμ.oei0ic; y ro £m8vμenK6v segtin la psicologfa de la Republica). Tambien en el proemio de Parmenides, segtin la interpretaci6n de Sexto, las yeguas representarian los deseos e impulsos irracionales del alma. La distinci6n de los tres aspectos del alma: ro Ao)'lOTIKOV, ro 8vμoeioic; y ro £m8vμenK6v (inteligible, irascible y concupiscible) no tiene equivalente en la antigua psicologfa upanisadica. Sin embargo, el rudimento de una concepci6n en cierto modo analoga se puede acaso descubrir en la pareja de defectos kama y krodha (es decir 'deseo' e 'ira') que aparecen mas de una vez79 en la Bhagavad Gita como los dos enemigos capitales del jnana (conocimiento). Por ejemplo, en un pasaje que recuerda la alegorfa del carro por el empleo de ciertos vocablos e imagenes, Kr~r,i.a sermonea a Arjuna de esta forma: eso es el deseo, eso es la ira, originados del elemento del ardor (rajogui;ta) [ ... ] como el fuego esta envuelto por el humo y el espejo esta velado por el polvo [ ... ] del mismo modo el conocimiento es ofuscado por este adversario irreductible del conocedor [ ... ] los sentidos, la mente y el intelecto son SU morada, asf dicen, y por medio de eSOS el embauca al [alma] habitante del cuerpo ofuscando el conocimiento. Pues jdoma primero los sentidos y luego mata a aquel inicuo destructor de la ciencia y del conocimientof80. 78• La psicologfa del Siirpkhya clasico cuenta, ademcis de los cinco usuales 6rganos de los sentidos (buddhrndriya), tambien los cinco 6rganos de las acciones (karmenclriya): palabra, presa, locomoci6n, sexo y evacuaci6n. 79• P. ej. Bhagavad Gita 2, 62-63; 16, 18.21; 18, 53 y sobre todo el pasaje citado abajo. 80• Bhagavad Gftii 3, 37-41. La estrofa que sigue inmediatamente es una clara cita de Katha Upan4ad 3, 10, as! que queda confirmado que el autor de la Gftii 120 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n y en la KA Tha Upani$ad Pero la Bhagavad Gita ya pertenece al perfodo epico, cuyos inicios pueden datar del IV siglo AEC, y por eso puede ser mas bien contemporanea o incluso posterior al Fedro que anterior a el. En general, se observa que los textos de la tradici6n india estan mas interesados en articular el complejo fisio-psfquico en su integralidad, para dar cuenta de la experiencia sensible asf como del trayecto que conduce a la intuici6n de lo suprasensible. En cambio, la alegorfa del Fedro solo abarca la naturaleza del alma con sus componentes esenciales, a saber los tres aspectos simbolizados por el tonjunto del auriga y de la pareja de caballos. Por otro lado, no hay que perder de vista que en los textos indios el alma no coincide ni singularmente ni en conjunto con ninguno de estos, sino que es simbolizada por otro personaje de la mayor importancia, que aparece de una forma u otra en todos los textos indios pero brilla por su ausencia en los textos griegos: es decir, el viajero en el carro. He aquf una disconformidad profunda, que tiene rakes en la diferente psicologfa de Plat6n y de la escuela filos6fica del Satpkhya-Yoga en sus albores en el texto de la Katha Upan4ad. Estas psicologfas divergen esencialmente por el punto exacto en que colocan la demarcaci6n entre lo que pertenece al cuerpo y lo que pertenece al alma. Segtin la concepci6n plat6nica el alma es tripartita en sus funciones (racional, impulsiva y concupiscente), lo que se refleja en la imagen del auriga con la pareja de caballos; aunque, como lo demuestra la misma imagen, le toca a la sola facultad racional el papel de gufa de las demas. En cambio, en los textos indios se encuentra la figura distinta de la del auriga del rathin, o sea (a la letra) del 'propietario del carro', o el que se sirve de este como de un instrumento, aun quedando distinto, 0 mas bien extraiio respecto a el. Y eso porque, segtin la psicologfa dualista del pensaba efectivamente en la alegorfa de la Katha cuando compuso el pasaje en cuesti6n. 121 Paolo Magnone Sarpkhya-Yoga, hay oposici6n total entre el alma (pu~a = atman)~ que es* la pura luminosidad de la conciencia en cuanto horizonte de la aparici6n de los objetos, y la naturaleza (pralqti), por la cual es conformado el entero organismo fisio-psfquico indistintamente, que incluye las facultades psfquicas racional, volitiva y desiderativa. Para decirlo de la forma mas sucinta, el intelecto es (la parte mejor del) alma (o sea espfritu) segun Plat6n, mientras que es, el tambien, no-alma (o sea cuerpo) segiln la escuela Sarp.khya. CONO.USI6N Este examen inevitablemente sumario ha evidenciado ciertas semejanzas, pero tambien ciertas diferencias entre las alegorfas de la Katha y del Fedro, que vamos a resumir brevemente. Podemos contar entre las semejanzas: a) la concepci6n general del carro como alegorfa de las funciones psfquicas, que no tiene antecedente en la tradici6n griega, pero sf la tiene en la tradici6n india; b) la identificaci6n del auriga con la facultad racional; c) las analogfas en la caracterizaci6n del parama pada y respectivamente del Un:epovpaviov r61t'ov I &A118Eiã 7riOwv como destinaci6n final del viaje; d) la noci6n general de la necesitad de una "subyugaci6n" de las facultades psfquicas para alcanzar la meta del camino; y e) la idea de la oposici6n entre caballos buenos y malos. Por otro lado, de nuestro analisis ha resultado una carencia de correspondencia entre muchos detalles de las dos alegorfas; y mas particularmente, la diversa utilizaci6n simb6lica de los caballos, y sobre todo la falta de la figura distinta del viajero en el Fedro los dos en relaci6n con las importantes divergencias en los respectivos contextos teoreticos de)as dos obras. Le incumbe al lector juzgar por sf mismo el valor y la plausibilidad de las observaciones propuestas; a nuestro parecer, se puede cuanto menos concluir de lo susodicho que, a pesar de las diferencias, las semejanzas de detalle entre las imagenes de la Katha y del Fedro autorizan a suponer algun tipo 122 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad de influencia; as{ que queda abierta la posibilidad de que Plat6n conociera las doctrinas de la Katha (de forma directa o indirecta) y se sirviera de ellas, aunque adaptandolas al esquema muy diferente de su propio pensamiento. PAOLO MAGNONE BIBUOGRAFfA. ANQUETIL-DUPERRON, ABRAHAM HYACINTHE Oupnek'hat, id est, Secretum tegendum : opus ips a in India rarissimum, continens antiquam et arcanam, seu theologicam et philosophicam, doctrinam, quatuor sacris Indorum Libris, Rak Beid, Djedjr Beid, Sam Beid, Athrban Beid, excerptam : ad verbum, e Persico idiomate, Samskreticis vocabulis intermixto, in Latinum conversum : dissertationibus et annotationibus, difficiliora explanantibus, illustratum I studio et opera. .. S. l.: Levrault, 1801-1802 BELVALKAR, s. K. RANADE, R. D, History of Indian Philosophy. The Creative Period. Delhi: Oriental Books Reprint, 1974 [1927] CHAKRAVARTI, P. C. The Art of War in Ancient India. Dacca: University of Dacca, 1941 BuccA, SALVATOR "La imagen del carro en el Fedro de Plat6n yen la Katha Upani~ad". Anales de Filologla Clasica 8 (1964): 5-28 CONGER, GEORGE p. "Did India Influence Early Greek Philosophy?". Philosophy East & West 2.2 (1952): 102-128 DEUSSEN, PAUL Sechzig Upanishad's des Veda. Leipzig: Brockhaus, 1897 FRIEDLANDER, PAULPlaton. Berlin: Walter de Gruyter, 1954. GLASENAPP, HELMUTH VON "Parallels and Contrasts in Indian and Western Metaphysics". Philosophy East & West 3.3 (1953): 223-231 HALBFASS, WILHELM India and Europe: an Essay in Philosophical Understanding. Delhi: Motilal Banarsidass, 1990 HOPKINS, EDWARD w. "The Social and Military Position of the Ruling Caste in Ancient India, as Represented by the Sanskrit Epic".]ournal of the American Oriental Society 13 (1889): 57-376 123 Paolo Magnone KEITH, ARTHUR BERRIEDALE The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989 [1925] LAMI, ALESSANDRO I presocratici. Testimonianze e frammenti da Talete a Empedocle. A cura di ... Milano: BUR, 1991 LATONA, MAX J. "Reining in the Passion: the Allegorical Interpretation of Parmenides B Fragment 1". American journal of Philology 129.2 (2008): 199-230. LITTAUER, M.A. ET AL. Selected Writings on Chariots and Other Early Vehicles, Ridings and Harness. Leiden: Brill, 2002 LUCA, ROBERTO Platone, Fedro. A cura di... Firenze: La Nuova Italia, 1998. MACDONELL, A. A. Vedic Mythology. Delhi: Motilal Banarsidass, 1981 [1898] MAGNONE, PAOLO Pataiijali, Aforismi dello Yoga (Yogasutra). A cura di ... Torino: Promolibri Magnanelli, 1999 MARLOW, A. N. "Hinduism and Buddhism in Greek Philosophy". Philosophy East & West 4.1 (1954): 35-45. MCEVILLEY, THOMAS The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies. New York: Allworth Press, 2002 MOLLER, MAX The Upani$ads. Part I. Oxford: Oxford University Press,1879 OUVELLE, PATRICK The Early Upani$ads. New York: Oxford University Press, 1998 PEWCCIA, HAYDEN "The Text of Parmenides Bl.3 (D-K)". American Journal of Philology 109.4 (1988): 507-512 POTTER, JOHN Archreologia Grreca, or the Antiquities of Greece. London: Tegg, 1840. RADHAKRISHNAN, SARVEPALU The Principal Upanisads. New Delhi: Harper Collins, 1994 [1953] RAWSON, jOSEP NADIN The Katha. Upani$ad. An Introductory Study in the Hindu Doctrine of God and Human Destiny. London: Oxford University Press, 1934 RENou, Louis Cha.galeya Upani$ad. Publiee et traduite par ... Paris: Maisonneuve, 1959 ROBIN, LEON La teoria platonica dell'amore. Trad. di D. Gavazzi Porta. Milano: Celuc, 1973. 124 La Alegorfa del carro del alma en Plat6n yen la KATha Upani~ad SIMPSON, MICHAEL "The Chariot and the Bow as Metaphors for Poetry in Pindar's Odes". Transactions and Proceedings of the American Philological Association 100 (1969): 437-473 SPARREBOOM, MARCUS Chariots in the Veda. Leiden: Brill, 1986 SURYAKANTA A Practical Vedic Dictionary. New Delhi: Oxford University Press, 1981 VELARDI, ROBERTO Platone, Fedro. Introduzione, traduzione e note di ... Milano: BUR, 2006 WEST, MARTIN L. La filosofia greca arcaica e l'Oriente. Trad. G. Giorgini. Bologna: II Mulino, 1993 [1971] Indoeuropean Poetry and Myth. New York: Oxford University Press, 2007